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The aim of the present paper is to explain the complicated matter 
of English spellings and pronunciations in terms of spelling reform, 
especially from the philological points of view of three dis­
tinguished scholars: Henry Sweet, James Murray, and David 
Crystal. These scholars are representative intellects in 19th, 20th, 
and 21st century language studies respectively, and by examining 
their work we can see the issue of spelling reform in historical 
perspective. Sweet’s viewpoint is related to the transcription of 
sounds of words in phonetics, while Murray’s is connected with the 
representation of sounds of words in monolingual general dic­
tionaries, which are often regarded to be highly influential as the 
norm among the populace. Finally, Crystal’s sociolinguistic sug­
gestion is based on an extremely realistic viewpoint in the 21st 
century, where English has attained the status of a global lan­
guage or an international language. This standing means that in 
today’s world, reformation of English spellings is an issue to be 
dealt with not only by the British and Americans, but by the 
worldwide multitude of English users who share the right to seek 




















but/business/buryにおいてそれぞれ [u]/[ʌ]/[i]/[e（正確には ɛ）] を表わし、

































語（Mod. E）への移行を経たのだが── “語彙の多様性” は表現力を豊
かにする効果をもたらした。例えば、Sir Walter Scott, Ivanhoe（1819）
に描かれた二言語併用状態──生きている時と食卓に上った時に使用され
る異なる語彙：ox/beef; sheep/mutton; calf/veal; swine/pork; deer/veni­
son──は、Anglo­Saxon由来（前者）と Norman French由来（後者）
の共存による語彙拡張を示す典型的な事象である。また、同じ内容を表わ
す異なる語彙レベルも特徴的である── rise (English)/ mound (French)/ 
ascend (Latin)；ask (E)/ question (F)/ investigate (L)；kingly (E)/ royal 
























tianity), þatt (= that) ──であると指摘する一方、市河三喜（編）『英語学
辞典』（研究社，1940）はその二重子音が長子音であることを示す標識




































　　We whoʃe names are underwritten, the loyal ʃubjects of our dread 
ʃovereign Lord, King James, by ye grace of God, of Great Britaine, 
France and Ireland, King, defender of ye faith, etc., having 
undertaken for ye glory of God and advancement of ye Christian 
faith, and honour of our King and countrie, a voyage to plant ye 
firʃt Colonie in ye Northerne parts of Virginia, doe by theʃe 
preʃents ʃolemnly, and mutually … covenant and combine ourʃelves 
togeather into a civil body politick for our better ordering and 
preʃervation and furtherance of ye end aforeʃaid …
 [Bryson 1996: 13]
　この事例から、当時の書き言葉が現在の英語とそれほど大きく異なって








 1. kn- ： Middle Englishで必ず発音されていたが、この時期は過渡
期にあたり、一般に tnと発音されていた。
 eg. kneeは [kuh­nee] ＞ [t’nee]
 2. gh ： night / lightの ghは一世代ぐらい前から無音になっていた
が、語尾周辺の ghは発音される場合もあれば、発音されない場合も
あり、[f] の音になる場合もあった。 eg. laugh/nought/enough/plough
 3. [ɑ:] ： 現代の father / calmのように後舌開母音がなく、fatherは
gatherと、calmは ramと韻を踏むことができた。
 4. was ： 現代の [wəz] ではなく [was]。一部ではかなり後代まで保持
された。Byronは passと韻を踏ませている。また、kissは isと韻を
踏む。
 5. war ： 現代の [wɔ:] ではなく [wɑ:]。従って、car / careと韻を踏む。
現在の発音は19世紀以降のこと（Mencken, H. L., The American Lan- 
guage, p. 434）。
 6. home ： whomeと綴られ wh音を保持していた。
 7. o / u ： cutと put、ploughと screw、bookと moon、bloodと load
で韻を踏む。17世紀後半になっても John Drydenは flood / mood / 
goodの区別をしない。現代英語でも oo綴りの発音は複雑である。
 8. oi ： [ai] と発音された。coin’dは kindと同じように、voiceは
viceと同じように発音された。独立戦争の頃までは、[oi] と発音する
と粗野であると見なされた。
 9. e ：短母音の [e] は [i] と発音され、綴りも iとなることが頻繁に
あった。Shakespeareは beenを binと綴る。18世紀末でも Benjamin 
Franklinは get / yet / steady / chest / kettle / insteadは [i] とすべき
だと主張（Mencken, H. L., The American Language, p. 431）。
10. r ： 発話は全体に現在よりも口を大きく開けて発音され、特にｒ
は強調された。eg. neverは [nev­arr] のように発音された（Vallins, 




 eg. nimbly [nimly] / salt [saut] / somewhat [summat]
12. Richard Hodges, Special Help to Orthographie or the True-writing 
of English (1643) が列挙する“発音が似ていて間違えられやすい単
語”：eg. ream と realm、shoot と suit、room と Rome、were と
wear、poles と Paul’s、flea と flay、eat と ate、copies と coppice、
personと parson、Easterと Hester、pierceと parse、leastと lest
など。
13. er / ear：[ɑ:r] と発音されることが多かった。convertは convart、
heardは hard、serveは sarveと聞こえた。merchantは marchant
と発音され、この綴りも通用した。Br.Eでは clerk / derbyなど現在
でもこの発音様式を残した単語があるが、Am.Eでは heart / hearth / 
sergeantなど少数の例外を除いて、この様式は廃れてしまった。綴
りを発音に合わせて修正した例もある。 eg. sherds＞ shards / 
Hertford＞ Hartford.
14. ea ： [ei] と発音された。eg. tea / meal / deal.（現在でも、great / 
break / steakはその発音を保持）。従って、mealとmailは同音異義






































比較言語学者 Rasmus Raskの影響を受けて綴り字改革小冊子 An 
Address to the Authors of England and America on the Necessity and 



















際英語論の観点から、“International Standard Spoken English” を標榜
する David Crystal（1941‒ ）の英語綴り字改革に対する現実的な見解へ
とつながる大きな潮流を認めることが適当であると考える。








化を論じたものである。第二文献は A Handbook of Phonetics（『音声学
提要』1877）であり、その附録部分にある The Principles of Spelling 
Reform（綴り字改革の原理）に表音主義によるローミック（Romic）が
手際よくまとめられている。「英語綴り字の部分的修正案」が参考とした
他の文献には、George Withers, The English Language Spelled as 
Pronounced（1874）、Max Müller, On Spelling, Fortnightly Review 19
（1876）、John Hall Gladstone, Spelling Reform from an Educational 
Point of View（18792）等がある。もっとも、「英語綴り字の部分的修正案」









識であろう。実際、現在の英国音声学の第一人者 John Wellsは Ortho­
graphic Diacritics and Multilingual Computing, Language Problems 












ではなかった── “The notation of sounds is scarcely less important 
than their analysis: without a clear and consistent system of notation 
it is impossible to discuss phonetic questions intelligibly or to describe 
the phonetic structure of a language”［Sweet 1877: §.297］。そして、英
語の alphabetがそれに適していないことは明らかであった── “The 
only perfect alphabet would evidently be one in which every symbol 
bore a definite relation to the sound it represented. In the Roman 












　　̶ I saw him just for a moment at the door.
［精密ローミック表記］
　　̶ ehih sɔɪe1m dzhihstfʌrʌ moɪo1mihntʌtdhʌ dɔɪɪʌ 
［簡易ローミック表記］
　　̶ ai saoem jestfərə moumentətdhə daoə 
　しかし、残念なことに、音声表記とそれに伴なう綴り字改革にこれほど











いることが分かる── “It is remarkabl that the rize of modern scientific 
filology, and its rapid development during the prezent century, hav had 
but litl influence on the practical study of language; and it is a question 
whether the influence it has exercized has not been, on the hole, rather 
injurious than beneficial….”（下線は本稿執筆者による）。
Ⅳ．辞書編纂と綴り字改革── J. Murray ──
　英国言語学会（Philological Society）の Richard Trench（1807‒1886）








その後全分冊をまとめた完成版が The Oxford English Dictionary on 
Historical Principles（OED）第一版（10巻本，1933）となった。当初 F. 
Furnivallがその編集の労を執り、歴史的文献資料を提供するために




















梓されるまでの間に、William Johnston（1764）A Pronouncing and 
Spelling Dictio nary / William Kenrick（1773）A New Dictionary of the 
English Language / Thomas Sheridan（1780）A General Dictionary of 
the English Language / Thomas Sheridan（1789）A Complete Dic-
tionary of the English Language / John Walker（1791）A Critical Pro-






























Murrayの伝記からの引用で “In 1905 … he [sc. James Murray] joined 






Ⅴ．国際英語観と綴り字改革── D. Crystal ──
　English Today 55［14‒3］（1999: 12‒19）に David Crystalが掲載し






















































うことができる。例えば、rebus techniques（b4 = before / CUl8er = see 
you later）、initialisms（afaik = as far as I know / imho = in my 













ト新語形成（造語法）として compound〔合成語〕（click­and­buy / one­
click / double­click; cyberspace / cyberculture; hypertext / hyperlink）（た
だし、cyber­と hyper­は接頭辞と考えれば derivation〔派生語〕という
別分類になるかもしれないが）、blend〔混成語〕（netiquette / infonet / 









































International Standard Spoken Englishを標榜し、Jennifer Jenkins



















１） 16世紀から17世紀には、T. Smith, De Recta et Emendata Linguae 
Anglicae Scriptione Dialogus (1568)、J. Hart, An Orthographie (1569)、W. 
Bullokar, Book at Large (1581)、A. Gill, Logonomia Anglica (1619)［これ
については後代の音韻学者 E. J. Dobsonが高く評価］、R. Mulcaster, The 
First Part of the Elementarie (1582)、W. Coote, English Schoole-Master 
(1596)、J. Wallis, Grammatica Linguae Anglicanae (1653)、J. Wilkins, 
Essays towards a Real Character and a Philosophical Language (1668) 等
の綴り字改革の潮流が勢いをみせた。
２） 一般に規範主義者の権化と見なされる Samuel Johnsonだが、『英語辞典』














３） 19世紀の綴り字改革は、I. Pitman, The Phonotypic Journal (1843) に端
を発し、A. J. Ellis, On Early English Pronunciation, vol. 3 (1871) はそれ
を改良した Glossicを考案し、H. Sweet, A Handbook of Phonetics (1877) 
は Romicを考案した。さらに、E. Jones, Popular Education (1875) は
Analogical Spellingを発表したが、それらのいずれも広く世間に受け入れ
られることはなかった。しかし、これらの潮流が American Spelling 
Reform Association (1876) と British Spelling Reform Association (1879)
の設立に反映したと見なされる。
４） Romicの命名は、英語の文字である Roman Alphabetの音価を基礎にし
ていることに由来する［Sweet 1877: §. 303］。
５） 20世紀の綴り字改革において特筆すべきことは、1906年から米国におい




で言及した J. Murrayの他に、W. Skeat、H. Bradley、J. Wrightもその活
動に熱心であった。同学会は R. E. Zachrissonの考案した Anglicを改良し
た New Spellingを発表したが（1941）、一般には受け入れられなかった。
特に、辞書編纂家として著名な H. BradleyやW. Craigieは綴り字の表音性
に懐疑的で、綴り字は表意的であるべきだと主張した。後代の Chomsky & 
Halle（1968: 49）も「現代の英語正書法が最適なものに著しく近似である」
として、伝統的な綴り字を擁護する立場を崩さない。
６） 本筆者の手元には2001年に英国で購入した e­mail用の text­messaging 
dictionary & guideがある。WAN 2 TLK?: ltle bk of txt msgs（Michael 
O’Mara Books Ltd., ISBN: 1‒85479‒678‒X）と LUVTLK! E>: ltle bk of 
luv txt （Michael O’Mara Books Ltd., ISBN: 1‒85479‒890‒1）の２冊であり、
有益な情報を提供してくれる。本文に引用した略語の他にも、FYI = for 
your information / HAND = have a nice day / IMO = in my opinion / 
KIT = keep in touch / MYOB = mind your own business / OTOH = on the 
other hand / TTUL = talk to you later / WAN2TLK? = want to talk?など
よく見かけるものが採録されている。
 　また、Crystal著 Language and the Internet (2001) pp. 85‒86には Table 
3.2: some abbreviations used in Netspeak conversationsとして afaik = as 
far as I knowから4yeo = for your eyes onlyまで112語の略語が提示されて
いる。
７） インターネット上でよく見かける HTMLは “hypertext markup lan­
guage”、URLは “uniform resource locator” の頭文字語のこと。
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